





On the “Whole Picture” and “Whole Image” of a Kyoto Landscape: 
From a Perspective of Environmental Design
TANIGUCHI Okinori†
Abstract
　Often discourse on landscape proceeds without reference to its background, namely the 
environment including things in their landscape. If the spatiotemporal boundary of the 
environment is made explicit it is referred to as “the whole landscape picture.” In the case 
of Kyoto, its landscape picture would include descriptions accompanying the “picture” 
with which a viewer can convey to an “other,” because it exists exterior to the “viewer.”
　A rigorous reflection on the term “whole” necessarily poses the question as to whether 
a speaker, as the viewer, is included in the whole landscape. A viewer must look at a 
landscape “in” the landscape itself. The whole landscape picture then arises from within 
the viewer as a “landscape image” of Kyoto city, for example. In this case, it is logical to 
claim that the viewer cannot convey it to an “other,” because the viewer tries to do so 
while the image is an internal entity.
　A set of landscape elements is not the sum whole of the landscape. If in turn these 
are pictured, however, then the elements are given relationships with one another or 
“relatedness” among a corpus of elements. This action has the effect of transforming the 
set into an ensemble, which results in more than the sum of the elements, giving each 
particular element its locus in the picture.
　This paper attempts to illustrate this reflective thought process by using described and 
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visual landscape elements of Kyoto.
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西 隅（-107997.75，-25742.45）， 北 東 隅（-107979.80，-21267.05）， 南 東 隅（-113206.00，-21246.00），
南西隅（-113224.05，-25721.45）を，国土地理院の経緯度変換WEB頁により変換した結果，北西





































31） ハイデガー「有の問いへ」，理想社，1977（昭和52）年，1977年，64頁。原著は，M. Heidegger「ZUR 
SEINSFRAGE」，Vittorio Klostermann Frankfurt A. M. 1956年, 1977年，42頁。原文は，
　　 Gleichwohl vermogen sie die erleuchtende Kraft der Bilder, hire urspruengliche und unumgehbare 

























































































































































































0 0 0 0 0 0 0
の姿といふやうな言ひまわしを使つても，実際は比叡山を中
心とした東側及び北側の山並み
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
を主として念頭に置いてゐるのであつて，厳密に四周の
山並みを指してゐるのではない。といふことは，京都盆地の西南隅に立つて






















































































































































































































































































































































































































































　　 展示されている建物の所在地は，大内裏遺跡の平安宮造酒司 （へいあんきゅうみきのつかさ） 跡であり，
この創生館の玄関前の床に柱跡を示す黒い石がはめ込まれている。
65）花洛一覧図の詳細は，国立歴史民俗博物館の下記の頁







































































































































r, s, t, u, v, w, x, y, z に対応させるならば図31はそれらの要素の組み合わせを尽くすものであ
る。9個の要素を，それぞれの市民やデザイナーがどう選ぶかにより，各自の京都景観の「全体 
像」の差異が生じる。その差異は，選ばれた全体図を図31の各頂点に対応させ，図31の頂点や
頂点群の位置の差異により，各自の景観心象の差異を互いに知ることができ，各自の景観心象
そのものではないけれども，その差異を相互に具体的に伝えることができる。この差異の隔た
りを知り，その隔たりをどう縮めるかが，主観的といわれる景観デザインについて合意に至る
道筋である。
　要素11個の場合は，べき集合の要素の数の一般式（元の集合の要素数＝nとすると，頂点 
数＝2n）により，べき集合の要素の数は，211＝4096となり，その数が爆発的に増加する。この
図30　要素４個のハッセ図の３種類の読み取り方
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ことを防ぐには，全体図を抽象と捨象により他の全体図に繰り込み元の要素の数を減らすこと
である。
　これらは，いわば心象的全体像の構造を可視化していることになる。実際の景観議論のワー
クショップで検証することは今後の課題である。
図31　要素９個のハッセ図
